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Sumary 
The purose of this study is to clarify the charcteristcs of the variton of wod-
quality withn the trunks of Keyaki (Zelkova serat Makino) tres, whic is the most 
valube hard-wo specis in Japn. Another ・aim was to obtain basic informatin 
about wod-quality control in a man-made Keyaki forest. 
Five Keyaki tr巴巴s, whic had ben grown in Nichar, Shimane prefcture, W巴1・巴
examind. Two of them wer natur 討ly-grown tre 巴s, whic wer 148 and 210 years old, 
and the other thre wer planted tres. Their ages wer fifty to sixty years old, and they 
W巴re left untoched after plantig. 
The horizntal variton of wod qualites withn the trunks was evalutd and 
detrmin for the folwing indices: av巴rage anul ring width (RW), fiber length (FL), 
vesl elmnt length (VEL), specifc gravity (SG) and longitudinal compresin strength 
(LCS). Thes 巴indces wer ploted with the ring number from pith (RN) as abscisa. 
The RW showed a maximu betw 巴巴n20th and 30th in RN, and after tha drasticaly 
decrased. The VEL was alwys constan. The FL, howevr, showed a saturion curve, 
tha is, it increasd during the first sixty years from the pith, then levled of. The SG 
also showed a maximu betwn 25th and 30th in RN, then graduly decrased. The 
LCS showed a patern very simlar to the SG. Ther was a god corelation betwn 
them (r工 0.84-0.9). Also, ther was a fairly god corelation betwn LCS and RW (r= 
0.64-0.73) Based on thes evidnces, it wil be posible to control the wod-quality of 
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the planted Keyaki tres by 註djusting their diametr incremt by means of tendig 
works such as fertilztion, improvent cuting, thing operation, and so forth. 
Furthemo, it was very intersting to note tha Keyaki has no distict juvenile …wod 
portion, becaus the horizntal variton of the wod guality-indces excpt FL showed 
simlar tendcy befor reaching the consta length of FL and after its saturation. 
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土壌，南向斜面のクリ・コナラ混交林に交じって自生していた樹齢210 年生（D.BH 80. 5cm ）および
148 年生（D.BH 39 . Ocm ）の天然木2本，ならびに同営林署高嶺芦谷第15林班，標高約750m, Bo型土
壌，南西斜面の落葉広葉樹混交林を一部開墾して，そこに人工植栽したi樹齢約60年生のもの 2本（D.






















ートグラフAG-50A を用い，その時のテストスピードは 3m/min とした。試験は全部で258 個の試
ころから直方体の小試験片（ 1 (R)cm ×1 (T)cm ×2 ( L )cm
片について行った。
なお， 210 年生天然木の髄から150 年より外側および148 年生天然木の髄より70年から125 年の間の部
分は極端なぬか目称となっていたため，所定年輪部位からの解繊用小片および比重・強度測定用試片
一部の項毘の材質試験しか実施できなかった。の採取が困難であり，

















































































20 40 60 80 10 120 140 
龍むからの年総数（年）
間 4 天然水の繊維炎、選管主主主長；震の水平ー 変動
60年米満では，繊維長が髄からの年輪数の増加とともに80 ないしlOμm から160 ないし20μm へと
飽和曲緯的に増加した。この間，道管要素長はl70μm から20μm へと微増しただけであった。髄から










また悶6と7には148 年生天然木と210 年生天然木の髄から130 年までの気乾比重の部定結果を髄からの
年輪数に対してプロットしたものである。全供試木において，気乾比重は髄から25～30年のところで
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縦E 護501主 ． 
40 このように，ケヤキの場合，気乾比重や縦
圧縮強度は織維長や道管要素長の水平変動パ
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飽からの年革命数（年）


































繊維長（μm) 1098-24 819-2076 1607-2 （最小一最大）
道管要素長（μm) 168- 201 149- 201 197- 239 （最小一最大）
平均年輪幡（m) 0.23-541 0. 70-1. 75-3.40 0.8-1543.0 （最小一平均一最大）
気乾比重 0.58-791 0.56-70.82 0. 52-0. 62-0. 73 （最小一平均一最大）
縦正縮強度（kg/cm') 382-56 “716 367-40 759 361-54371 （最小一平均一最大）
強度（Y）と年輪偏（X1）の Y =46.5X1 －ト425.8 Y 9.3X1 十412. Y =93.6X1 +37 .6 
関係 r =0.64 r =O. 76 r =O. 73 
強度（Y）と比重（X2）の関 Y = 1052. 5X2-48. 5  Y = 1479 .5Xz-397 .2 Y = 173. 9X2-530.4 


















強い正の相関関係（ r =0.64 ～0. 90）が存在するからである。すなわち，強度は比重に強く依存し（ r = 





















4. 縦圧縮強度は気乾比重に強く依存して変動し，罰者の聞には強い正のt目関（ r =0.84 ～0. 90）が
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